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  A case of inverted papilloma was reported． A 53－year－old man was admitted to our clinic with
complaints of hematuria and colicky pain in the right flank．
  Cystoscopy revealed a sessile， small finger－tip sized tumor with smooth surface near the orifice
ofthe right ureter． Histological examination showed that the tumor had an inverted epithelial structure
covered by normal transitional epithelium．
  Nineteen cases reported in Japanese literatures were reviewed in regards to age， sex， symptoms，
site of tumor， histopathology and treatment．
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 検査成績 尿所見 正常．末梢血所見 正常．血液
生化学検査所見にも特に異常を認めない．CEA 2．3
mgfdl， AFP 2，7mμ9／ml．腎機能良好．心電図 正
常．胸部レ線検査所見にも異常を認めない．
 泌尿器科学的レ線検査所見では，単純撮影にて骨盤



























Fig， 1． Cystoscopic finding of
    the inverted papilloma．
Fig． 2． Microscopic appearance of
    the inverted papilloma．
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1） The inverted configuration， producing a marked
 similarity to the inverted papillomas of the upper
 respiratory passages．
2） A covering layer of urothelium．
3） Uniformity of the epithelial cells．
4） VeJy infrequcnt to abscent mitosis．
5） Microcyst formation，
6） Squamous metaplasia， usually seen as scattered
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フトラフールズポ・ズポS
3つの吸収経路
1．フトラフールは主に肝臓で活性化され、活性物質である5－FU、FUR、
 FUMPの濃度が長時間持続します。この長時間持続性は代謝拮抗剤
 による癌化学療法において極めて重要なことです。
2．フhラフールはmasked compeundのため、副作用が軽微で、長期連続
 投与が可能です。
3．初回治療にも非初回治療にも有効であり、癌化学療法における寛
 解導入のみならず、寛解強化療法、寛解維持療法として使用され
 特に病理組織学的に腺癌と診断された症例に有効です。
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